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The main objective of entering into a contract is generally to see it through to 
completion. However, not every contract will achieve its goal. It is not uncommon 
for a contractual relationship to terminate in the course of its performance, without 
achieving its objective. The major Malaysian standard form of contract contains 
express provisions that entitle the employers to terminate the contract in the event the 
contractors abandon the contracts. The inclusion of such an express clause is a 
prudent decision taken by employers in view of the possibility of contractors 
abandoning their works. However, a perusal of the law reports, both national and 
international shows that not many employers have utilized this provision or not 
successful in utilizing it. JM Hill & Sons Ltd v Camden LBC, the action by 
contractors as withdrawal of labour and most of plant after complaining about late 
payment and employer does not pay to the contractor the amount due to certificate by 
architect are still not tantamount to abandonment of work. Therefore, the objective of 
this research is to determine the essential elements of abandonment of construction 
by the contractor. The scope of study is the cases involve on termination specifically 
on abandonment of work by contractor and will be referred to standard form of 
contract express provision on abandonment or if any absent of this clause, it will 
referred to Contract Act. The methodology of study is case analysis which is use 
LexisMalaysia Search engine regarding the case of law on abandonment. The 
analysis cases focus on six cases from UK, Malaysia and Philippines. The study 
found the element of abandonment is by intention, conduct, without employer default 
and termination not accordance of procedure. As conclusion, the objective of this 









 Objektif utama dalam kontrak secara umunya ialah mengikat dua pihak 
sehingga penyiapan. Walaubagaimanapun, tidak semua kontrak yang mencapai 
objektif tersebut. Adalah tidak menjadi kebiasaan dalam hubungan kontrak untuk 
menamatkan kontrak tanpa mencapai tujuan asalnya. Kebanyakan borang kontrak di 
Malaysia menyediakan peruntukan yang membenarkan majikan untuk menamatkan 
kontrak sekiranya kontraktor mengabaikan kontrak. Penyediaan fasal ini adalah 
tindakan yang berhemah sekiranya berlaku pengabaian kontrak oleh kontraktor. 
Walau bagaimanapun, semakan ke atas laporan undang-undang, dalam negara dan 
antarabangsa menunjukkan bahawa tidak banyak majikan telah menggunakan 
peruntukan ini atau tidak berjaya dalam menggunakannya. JM Hill & Sons Ltd v 
Camden LBC, tindakan oleh kontraktor mengeluarkan buruh dan kebanyakan loji 
setelah masalah pembayaran lewat dan majikan tidak membayar kepada kontraktor 
amaun yang perlu dibayar didalam perakuan bayaran oleh arkitek. Oleh itu, objektif 
kajian adalah untuk menentukan keadaan atau unsur pengabaian kerja-kerja yang 
merupakan perkara yang paling asas dalam melanggar undang undang kontrak dan 
majikan berhak untuk menamatkan kontrak tersebut. Skop kajian adalah kes-kes 
yang melibatkan atas penamatan khusus tentang peninggalan kerja oleh kontraktor 
dan akan dirujuk kepada bentuk piawai peruntukan nyata kontrak pembuangan atau 
ketiadaan fasal ini dalam kontrak, ia akan dirujuk kepada akta kontrak. Metodologi 
kajian adalah analisis kes yang menggunakan enjin carian  LexisMalaysia mengenai 
kes undang-undang tentang pengabaian kontrak. Analisis kes tertumpu pada enam 
kes dari UK, Malaysia dan Filipina. Kajian mendapati elemen pengabaian ialah 
dengan niat, tindakan, tanpa kesilapan dari  majikan dan penamatan tidak mengikut 
prosedur. Sebagai kesimpulan, objektif kajian ini dicapai dengan unsur-unsur ini.  
